














Utilizing Montessori Practice in Language Writing
for Elementary School English Education
Fumiko Fukuhara
　The purposes of this study are to examine the movement toward English as a 
compulsory subject for fifth and sixth grades focusing on writing, and find ways of 
improving the English writing skills of students in accordance with their developmental 
stage.  Following the revised guidelines in 2017, print upper-case letters are introduced 
in the third grade and print lower-case letters are introduced in the fourth grade. In 
the fifth grade, when the students are familiar with letters, they learn how to write 
upper-case letters first and then lower-case letters.  Eventually they learn to transcribe 
letters, words, phrases and sentences depending on the purposes and situations. On the 
other hand, in the Montessori environment, children work with various activities using 
hand and mind before learning how to write with a pencil.  Once the children hold 
pencils, they can easily write letters because they have developed hand writing skills 
through a lot of daily or sensorial activities.  There are also many language materials 
helping them improve their abilities for writing.  This study considered if these language 
materials and guiding methods for English native speakers from years three to six in 
Montessori schools could be utilized for elementary school students learning English as a 
foreign language in Japan.  In addition, this study suggests “control of error”, one of the 
significant theories of Montessori education, should be applied to promote the students’ 
independent and self-directed learning.







て教科化される。2018 年度と 2019 年度は
移行期間が設けられ、中学年で年間 15 時
間、高学年で年間 50 時間の外国語活動が














































































































































る Ohio Montessori Training Institute に
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Writing に 至 る ま で の 活 動 と 指 導 方 法
－ Language Album（1999 年 Ohio 












































（１） 第 1 段階：筆記具を持ち、使用する
のに必要な筋肉のメカニズムを発達
させる練習
（２） 第 2 段階：書き方に必要な運動の筋
肉記憶を確立する練習






























Nienhuis 社製　2017 年 9 月 30 日筆者撮影
Writing のための教具・教材と指導方法－































































で書く。その際、まずは母音（a e i o u ）
から始める。




















いく。 発 展 的に、マットの上に Movable 
Alphabets で文を書いていく活動もできる。





いく。その際、まず 4 線の中央の 2 線に
納まる文字を見つけて並べていく活動を
する。「a c e m n o r s u v w x 」が該当
する。次に、上から 3 線に納まる文字を
見つけて並べる。「b d h k l i 」が該当す
る。続いて上から 4 線全てを使う文字を
見つけて並べる。「f j」が該当する。最後に、







教材である Mechanics of Writing（巻末資
料１〜３）で実際に文字を書く練習をする。




















































































































































































































































































































































































15） 天野珠子、2006、「言語（3 歳〜 6 歳）」、
K. ル メール（監修）、『モンテッソーリ教育
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